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者も過去の著作のなかで，レドルとワインマンの The Life Space Interview については触れて
きてはいるが，ワインマンを中心に据えたものは書いてきていない．
　こういった事実をもとに，レドルとともに The Life Space Interview を開発した，ソーシャ
ルワークの実践者でもあり研究者であるワインマンの人物像を考察していきたい．
　なお，本稿では，筆者の著作で書き分けてきたように，レドルとワインマンの面接技法を






　David Wineman, 79, Authority On Issues of Troubled Children
　David Wineman, a longtime social work professor who was an expert on disturbed chil-
dren and advocate of children's rights, died on Wednesday at Grace Hospital in Detroit. He 
was 79 and lived in Southfield, Mich.
The cause of death was cancer, said his brother, Saul.
Mr. Wineman retired in 1984 after teaching for 33 years at Wayne State University's School 
of Social Work, in Detroit. At the time of his death, Mr. Wineman had spent a decade spe-
cializing in issues involving children's rights as a full-time volunteer for the Michigan chap-
ter of the American Civil Liberties Union.
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He was the co-author, with Fritz Redl, of two books regarded as seminal works and still in 
print after four decades. They are "Children Who Hate: The Disorganization and Break-
down of Behavior Controls"（1951, Free Press）and "Controls From Within: Techniques for 
the Treatment of the Aggressive Child"（1952, Free Press）.
（New York Times July 31, 1995, p.7）







イン州立大学のソーシャルワーク学校で 33 年間教鞭をとった後，1984 年に退職した．」とも記
されている．つまり，ワインマンは，1951 年からウェイン州立大学のソーシャルワーカー養成
の大学院にて教員をしていたという事実である．さらに，記事には「ワインマンには，フリッ
ツ・レドルとの共著で，40 年経った今でも出版され続けている代表的な 2 冊の本がある．その 2
冊とは，“Children Who Hate: The Disorganization and Breakdown of Behavior Controls”
（1951, Free Press） と“Controls From Within: Techniques for the Treatment of the Ag-
gressive Child”（1952 年，Free Press）である」とその著書が紹介されている．さらに本稿に
は引用しなかった部分には，次のような記述がされている．
　「1946 年から数年間は，デトロイトにある重度の障害をもつ少年のための施設，パイオニア・






リー・プレスの 1995 年 7 月 28 日号の記事の一部を引用しておきたい．
David Wineman, crusader for children
David Wineman, a well-known crusader for children's rights, died of cancer on Wednesday, 
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July 26, 1995, in Grace Hospital.
　Mr. Wineman, 79, of Southfield, worked against corporal punishment inflicted on chil-
dren, arbitrary suspension and expulsion from school, and the inadequacies of foster care 
and adoption during a career that spanned more than a half-century.
（Detroit Free Press July 28, 1995, p.30）
　この記事は，ニューヨーク・タイムズよりも 3 日早く掲載されており，ワインマンの出身地の
新聞であることや，扱われた内容もより詳しいことが資料として重要であると考える．最初の 1











19XX 年 ウェイン州立大学ソーシャルワーク学校の教員となる（1949 年か 1951 年）
1950 年 ミシガン大学の障害児向けサマープログラムの臨床責任者（1968 年まで）
1951 年 レドルとの共著『Children Who Hate』出版
1952 年 レドルとの共著『Controls from Within』出版






199X 年 『Encyclopedia of Social Work』第 19 版に「児童の権利」について執筆
1995 年 逝去（79 歳）
　表 1 には，不明な年数の部分を「X」にて表記している．詳細な年数が不明であるが時期が推
定されるため順序は正しいと考えられる．ただし，ワインマンが大学教員として赴任した年数に







































　ワインマンの活動とも重なってくる部分では，1954 年の活動がある．ACLU は NAACP（Na-
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識と理解を高めることを使命とする非営利団体である Editorial Projects in Education （EPE） 
が発行する新聞である．その『Education Week』（1985 年 3 月 6 日）に，トム・ミルガ（Tom 
Mirga）は「Detroit sweep Searches Challenged In First Use of T.L.O. Standard」（T.L.O. 基
準を初めて採用したデトロイトの捜査活動に異議あり）という見出しで記事を書いている．








































ドルについて論じている‘Fritz Redl: Matchmaker to Child and Environment - A Retrospec-
tive’（Wineman,D.1991.）を中心に，考察していくこととする．なお，ワインマンのこの論文
は，“Residential Treatment for Children & Youth”という学術誌にレドルに関連する研究者
の論文を集める形式で掲載されたものであり，その編者はウィリアム・C・モース（William C 
Morse）である．1991 年に編纂されたものであるが，その後，書籍にもなっており，筆者が入











　William C. Morse, PhD, is currently Research Professor at the University of South Flori-
da and Professor Emeritus at the University of Michigan. For many years, he was Director 
of the University of Michigan Fresh Air Camp, a group therapy camp for disturbed and de-
linquent boys. The camp also served as a multi-disciplinary graduate training program for 
pediatricians, psychologists, social workers and teachers of disturbed children. Dr. Morse's 
recent publications have been on topics such as teaching disturbed children, children at 




















　Redl's paradigm of the ego dysfunctional, impulse ridden child presents the prima facie 
case for his contention that only a total treatment design in which every phase of the resi-
dential setting is involved could confront the full range of clinical challenges presented.
　His writings on total design reveal both his passion for achieving a best-fit in the 
child-environment system and his genius at visualizing what might be called the psychoso-













　Few, if any, in the field of residential treatment of children rival Redl's intense absorption 
with the designing of activity programming as a full-fledged therapeutic tool, based upon 









　Behavioral situations arising from within or without（or both）may require emergency 
help of interview proportions conducted in close proximity to the actual scene in which the 
behavior erupted, but at the side of the“action,”or close by in a convenient room or cor-
ner. After some years of experience with these occurrences, for which Redl coined the term
“life space interview,”he differentiated two basic functions that were being served. In one 
which he called“emotional-first-aid-on-the-spot”the objective is short range and present 
oriented: reestablishment of ego control sufficient to get the youngster back into the pro-
gram, a kind of elongated and more complex“antisepsis.”The other, termed by Redl“clini-
cal exploitation of life events,”is long range and future oriented and attempts to extract 











するものである．）（Wineman 1991, p.38, 訳は引用者による）




　Clearly, while retaining the Freudian structural model Redl sees its constituent functions 
and processes as an open system, freely interacting with the surrounding environment. His 
approach―holistic, multifocal, present oriented―swings radically away from the atomistic, 









　Few of those in the children's field could think like Fritz Redl about the lives of children. 
He was always fresh, always in perfect rapport with their world whether in an action set-
ting with live kids―camp, treatment home, ward―or lecturing to a seminar of ten or to a 
thousand psychiatrists at an Orthopsychiatry conference. He was a magisterial illuminist, 
emitter of a never-ending cascade of brilliant ideas in delightful, exciting and comprehensi-
ble forms that painlessly conveyed theoretical complexity and depth. He had wit, warmth, 
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and optimism. The legacy of his wisdom, a movable feast, is a precious source of nurturance 



































　レドルとワインマンの The LSI には，精神分析学や自我心理学，そしてシステム理論や空間
理論，さらに危機介入理論や生態学的アプローチの視点も取り入れられている．そのため，子ど
もを対象とする心理学や教育学の分野では広く取り入れられ，さらに発展し，ロング（Nicholas 
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